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I) Experimental studies were performed to evaluate the effect of cardioperi四rdio・
pex;:, which is considered as a representative surgical procedure against coronary insufficiency, 
using the myocardial tisue polarography. The results of the polarographic study were 
compared with those of coronary arteriography under acetylcholine induced cardiac arest, 
postmortem coronary arteriography and pathohistological findings of myocardium on the 
same animals. 
Ninety two mongrel dogs used were divided into five groups as follows : a) normal 
dogs, b) GO dogs whose anteriυr descending branch of the left coronary artery was 
gradually occluded at its proximal portion as the result of GO operation previously. per-
formed ; c) normal dogs operated with cardiopericardiopexy; d) GO dogs operated with 
cardiopericardiopexy simultaneously. These groups were investigated by al the experi-
ments above described. And another group e) GO dogs covered with a nylon sheet on 
the surface of the area supported by the occluded artery, so as to avoid the development of 
extracoronary collateral anastomosis over that area, was investigated pathohistologically and 
compared with the other εroups. 
On the polarograms of al groups, remarkalコlechanges were found during the acute 
occlusion of the anterior descending branch of the left coronary artery at its origin, one 
month after the onset, except for group d, on which no significant findings were noticed 
throughout the course of acute occlusion. These facts were considered as a signifi伺nt
evidence of protective effects of this procedure performed on GO dogs against the acute 
coronary occlusion. 
The coronary arteriograms, taken during acetylcholine-induced cardiac arrest, and 
postmortem coronary arteriograms revealed the development of intercoronary collateral 
anastomosis in group d. This was generally considered as one of the favorable facts for 
explaining the results obtained by polaτography. 
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Pathohistology of the myocardium supported by the anterior descending branch revealed 
the evidence of a remarkable effect of this procedure, one month later, showing the well 
protected myocardium from the ischemia, which was caused by acute coronary孔rtervoc-
clusion in group d. 
I) The clinical studies concerning the effect of this procedure for coronaηinsuf-
ficiency were performed on 17 cases operated upon in the surgical department of Osaka 
Medical College Hospital. 
All cases showed a marked improvement of subjective complaints postoperatively except 
for one, who died 24 houre after surgery and whose findings on autopsy showed a com-
pletely occluded right coronary artery due to syphilitic aortitis. 
At surgery, the pericardia! space was opened without thoracotomy through a small 
incision made along the left sternal border of fourth intercostal space, and a small amount 
of Asbestos powder was used to make adhesion between pericardium and ischemic myo・
cardium as Thompson had originally described. 
On 13 cases, LEvY's anoxia test and/or MASTER・s two step test were done pre-and 
postoperatively so as to asceratin the effect of surgery. 
The positive findings of these tests which were found preoperatively, disappeared in 
al cases postoperatively, and the evident efficacy of this procedure, with small surgical 
















































114 日本外科宝函 第34巻 ~~ l号
表的な諸術式はi欠のごとく二つに大別することができ
ょう．


























合のP 1）冠血流急性遮断時の myocardialt＂＇附 pn¥a-
r<>graphy22J46>19lSO>, 2）任意心拍停止下冠動脈造影1)2)















1942年 Dれ栴及り’ BrinklSJ が大IJ1~において初めて
ト（fl句組織l喰ぷ庄の測定に成功して以来， Montgome-




成されている電極には， opentip t¥・pe, coated type, 
covered type, rece日付 tq:it'. enclosed t、peの五種類が
. hり，それぞれの特長において使い分けられている．





























った． ま た遮断i併ぷにより元の碁線に Jr~）復するま での
、F均時間は －1.)f •レ を要した． 1~ 1~干においては血流遮断と
[,;Jfl'i lこI直ちにグラブ（土下降しF J佼低値のあらわれる時
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図1 正常犬における左冠動脈前下 if伐 1'1f；医院i［~！iポーヲログラフ
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2x10＂！晶・ 本群の実験もJO頭について行なった．予めまきつけ
DOG N 0. 
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してもp 1(:L：オ：遮断解除J'l 1i；こ充分な’泌が collateral
anatomos1sを介して前下行枝支配域へ補充される故と
考えて差支えあるまい， またり’1'7＇通信行された正常犬





































































枝の造際it イ~ll!J 1 it；： で川l引い，，.りnary colateral 












i f快：r~ 2分校との聞に明｜僚なる intercom-
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本古学 8頭のうち， 5 lifil t術後1週間以内に死亡し








分枝以下の細い山｛fi’の造~：： ；®＇を明Ht~に証明すること l t 
'.!i.'t}Lである ことを ＇！JIった． しかし CPPがl泡iJされた
(; （）犬では令例において IC、t、λの｛（「I::H旅l泌されp ま
た心O犬 5頭のうち 2如では In、＼ の存布地：推測され
たが， 他の3頭では不明瞭であ「に 正常犬並びに
CPPが随行されたrl計 六てい， subepicardialarte口出ま
で造影されたがp ICCλ の｛（(1 I土l沼めりれなかった．
前下行枝支園出或心筋衣1i'lにナイロ ン膜 ，7;j,：~仰さ れ，
E( tえの発達が阻害ぎれたGりた：：対レ心拍停止をir 
なうことは危険が大きいことを知った．
第3節 Postmortemcoronary arteriogram 
による検討
gelatin, barium sulfateを合む造影剤52)I粒子の直径
約.10.1）をp 正治ん G（）犬， CPP:j；抱行された正常
），，ぐt’p,-;1庖行されたG（）犬各々5頭の創出心臓のd札
動脈系に；i二人し， L線撮影ぞ行なった．まず大動脈起
図10 iF'i；~犬における Postmortem c• >r• •nary arte-
riogram：内径10,1 までの1:£動脈分伎が造
影されていゐが intercoron：‘If¥ 刊 llateral
anastrnn＜、1、は認めらjt tn、. '¥ . :l6犬；
f1fJ ,; : i"'fif＇；：：に li~n するみ冠動脈口からへパリンヨ1 『 ＇cc を
加えた生四的食塩水 ~. ii：： ；＇.； し，冠血管系内の！？［被今光
分に1先い流した上で， t記j£i ：；じ剤 20cc 壱 ~rHJmmHι の
圧今加えつつ十数分間に亘り徐々にsl人しp 九冠動脈
口よりよい： ；f[1jの対＂~今来たさ，VJ ょう ，!!Jl!f;J記号fi':!'kしp
; ＇.！！： ；·；·所 l 二 二 l!l'fl問 （~＇.｛（ し た後， レ線；1l影hfなつん．な
お，禄影に阪し，心vH＇：ぴに心右中｜以牧の造影によ り












認められた． レ ＊liH~~では内径 10011 前fをの ~i! 'J 、 ：（！ l管小
前下行枝の 代摘、と廻旋枝 土 t~ ＇ ; ＇右冠動脈との問 で
l（＇（、主 を形成しているのが認められた（図l]). 




riogrnm : 10,1前後の細小11.＇許が intercorcト
narv山＞l:t門＂＇川l(IS(<>ll<>Sisを形成している
t勺印は自Ii下ff同c;c 1・,r '. :¥ . 19犬〕




影剤1コ注入を行なった．レ線保者；乃紡1ミ，！（、じ主は殆 い左冠動脈前下行枝結査を犬F 2) G O犬P 3）左冠
んど認められず，正常たとえIf同様の所見であった 動脈前下fj枝紡殺と同時にCPPが随行された犬， 4)
｛図 12). CPP j；／庖fjされたGO犬， 5）心筋表面にナイロン膜
I¥. ( ・,rdi叩きricard1けpe引が泡i了されたG0 た，こ が被覆されたGO犬の5群について，術後1ヵ月以上
おける成級 生存した犬を！バp~ し，別出心臓を肉限的に観察した
本群5頭においてもGO犬と同線，右冠動脈と左廻 後， 左冠動脈前下行枝支配域の左心室壁の心筋組織片
旋枝へ造影剤の注入をれなし、，前下iI妓へは注人しな を採取し， Hematoxylin-Eo~in，染色， • .¥z;m-Mallory’会
かったが， GO犬よりも必かに造影剤が前下行枝にオミ 色を施行し組織学約倹索を行なった．心室墜割函にお
梢から逆行性に充治するのが【沼められた．レ線像にお ける硬濃度・の分預は表 Iiこ示すごとき，教室鈴木部｝の
いても， G ()Iによりも更に太い Iぐぐ主の発達が多数 ';} J:n1こ従った．
認められ，前下行枝第2';j·f~ と l,:lzfil山E枝川 3 分枝との J .疋’d動脈前下iJ枝結数犬における所見
聞に明瞭な！（、ι、主が形成されているのが必められた 本群10頭のうち， 3頭は術後2～5日に死亡したの
｛図 13'・ で， 7頭を lヵ月後に屠殺した．この7頭の全例に，
＼．小括 l匂1；灼に前下i枝支配域の心筋表1'1i：こ心膜の癒着がみ
postmりrtem c“ronan 川t~riogr; 1111 I工刻出心臓；ごつい られ，心不l;i＇割j面では1［～1度の心筋硬塞像が認めら
てIfなれれ，造影剤lの粒fーの1＇（＇白土約 －IC'；，で，1001前 れ， l曹の葬薄化がみられた．組織学的にはp 全例にお
後の細小l血管が肘ljに造影されp 任ぎ心的停止下辺動 いて心月i；の 1:3 1~ ｛ ；， p3trhy fibre＂＂、から円 l"n>i吋 fib；品目
脈造影では認めえなかった！CC..＼が依認され， l!'Ld；の に至る種々の程度の心筋鍛寝イじが【沼められた（図］.jι
ボーラロゲラムの示した成紅iを肉眼的，！移T法的；こ確か b表2,3 ), 
めることが可能であった． I. c; < J犬における所見
ICC主，1）鷺逮は CPPが施行された GO犬において GO;';i；の冠狭ヲ告が著明に形成されていた23頭のG0 
；＼土も著明に認められ， ｛）；ItG < J犬であり，正常犬位ぴ 犬でlt，肉｜｜民的に（土全例の前下行枝支配域の心筋表面
図12 Cardiopericardiope勺ー が施行された 図13 Cardioperi山 rcliopexyj＞凶行されたじりたにおける Post-
正常犬におけるい同tmorte1 c• 巾3・ mortemじon町内山teriogram：前下if枝川己分枝と廻旋
nary arten• 明日m ：内径 100,ll r]ri乏 枝第3分枝との悶lこ明瞭な intercoronaryc"llateral anas-
の細小l血管の造：；：；；），，沼めら ~I， るが tom川 hがみらjl；る「？ぷ日はr)jF行枝 GO~l). 
1nt<:rc·•oro 山1n collateral an川内rn州、 "・ :2 l犬〕
；士認められない 「＼川. '.25f~J 
ば干；；Aにt、j苧iJる（'arli・＇I'l山町liopexyの効果に関する研究 121 
表
1! 協制定率，｛ 1" 昼寝 i.
⑥ 組向見a織：れ的't•ー，zワ Fー叶司畠＂；’~~.~トW’ ・’t F.bros<sザ
⑥ I ι内nl下n臥.i,itkli組織v秘的らk、ーもの
＠ m 山内R魚i干aの組，u織fl)且世ー勿中-4I)』し筋＂まt ザ＇~的均れるも司
＠ w 像伝錦織ザ潟i.t';£',ir-JH.t’‘・る帆S且織撃仲的縦目♀お割匝寸与Fし7t＂，ビ'1＇＊：健ザ I!.＇千円 い，t司
⑥ v 危急組織的じ・撃~1:，；.必，z t~. ・れゐ..申
lこ心艇の強いi,£＼，；告がよEめられ， t百先：こよる剥掬lはIW1ト州l




認められなかったIO頭のうち， 3 lilにおいて pitch、
fib刊川 (II丘j が認められ，他の 7Jfiでに殆んど病的
所見が認められなかった． また心室町山UWiが］［度を示
した 7頭並びにI度を示した3j)j'.では 1i:1t<l1 f1hn川、
が認められ，一方 llf～JI度を示した 6頭においてlま
《＇lt'1h1w・ fdx . ，；、が認められた（図 JS:i.b.表2,3）、
Il.左冠動脈前下ij肢4店kと同時に cardiopericar-
d11•pc"· ；）：ム！地Jfさjたえにおける所見
本群JO頭のうちP 術後ー 48時間以内に 2頭が死亡し，
8 jfJiをlヵ月後に屠殺し＇：. 1iil ll~灼 l こは この 8 頭中，
害l商が J[度き 示したものが3頭， I[度が3頭， I I立
が2頭であった．飢餓・予灼には全例にかなり広汎な
p;.lιhy fibrosis が ：；~.灼 hれた i図 16a, b. ］長＇.＇.，3 '・ 
I¥ . ( ';mlioperi山 rli. 1x・ M が随行日Lた（； （） た；こ
おける所見
本群26頭では， 1 ·！~ l lW1句l ンi《例において ιpp l削 Jに
よる強い心膜の癒着が認められ，心、じ，，r,':',i~Jrrri: t1i限的
に 2 頭が H度の心筋硬’＇.），｛所見守示した 3：，他の2~頭で
図14 左冠動脈前下行枝幸占禁犬の左心室H，）＇組織像
a. 片I；んどいIMにわたる撤痕組織化が見られ心筋 b.心筋の岩刊日p 級痕組織化が心室壁の冶ど全層
H/i土非Jみとなっている. • H. E. IれC:i..'.28×， にわたって；♂、められる. I .~J.111-\L1ll· '" ;J'(1c・
¥n. 49犬 J 28x, ¥,. 19｝よ）
~－~ I ~J ：；－~3 1 g，、日本件Fド i :: :Ii~











I 0 ' 0 i 2 
犬＇ 3 7 
0 3 
前下行枝もIf 壮大
(; () G 4 '.2 






3 ( ' arcli•• i 片 llc.lfdJ•>fX-" ）ゐ
J必IfされたtiIf IH品計人
Cardioperica rdiope~v ;); 
施行された G り た
じ初来H’1 iにナイロン 「，~＿ 1<!_










40 x' ＇＼付。 5｝ミ）
図15
rH. E.;./1〔＇.！， 70 a.前下行枝 GO部
×，＼，，. 5 )';,I 
事、，－~－－
図16 ／；二＇1t:JJlljlJlr'1)ij 什庁長f:.'i~ナと同時にじ1rrl1• •peric;irdiope引 が ！必 ft された犬の 11~心 H；（組織像
a . かたり＇；'if)l~f; p;it仁川 lii川町、が，；~めらj，＿る． b. 心筋組織l:z:<r:r;i, I耐火し， この＇；； j'l＼刊がむiリミ
< H. E. •｛ち色 ＇ 10×P ¥,,, 31大 l 組織により補損されてい〆ふ
(. ¥1.11－九Lillon ;J~色， 70 ×，＼o. ':.7え；｝
'<l f/ictこ対するCardi川町icardiopexyのム＇｝； 'l~i 二 l ~I 寸 る研究 123 
：土告；径がみられなかった．和［；除、戸的には21頭に著変な
し前記E度を示した 2頭を合む 5頭において限局性











頭の全例が IV ～＼ 度の 心筋便~像を示した．組級学
的には film川、が 全層に及びF 心筋の 安手1(j ， 断ヲ~ .









夏に CPPコ溢！必iJされf二G<i犬で（土， ；，：，倒的な ECC.¥
の発達により ＜；o犬群よりも心筋は一層j主く保護さ















B丘、k等によって 創められ たいわゆる rnyocard凶
1刊行tulari山 tiリn prcL·.~l けわ の手術効果を判定せんがた
h：こ，従来種マの)j，去かげなわれて来た．その主なも
のをあげ乙と次のごとくである. a J ・，（：£.＇！［り：w枝も！？数時
の backflowの測定による ICぐ屯の量的判山＇ ＂. bJ’!i:£ 
!M脈校給数時の じ：，U:I対所見による 心筋保泌状態の半ti
〉と5判．ど IJ> l'l1<1rte川c:oronar、；川日＂似 ram，ごよる In‘入
の党j主の証明52>61). <l 1合成樹l旨鋳型標本による ICCλ
図17 仁川rd1<刊 ricardi1•pexy ぶ随行された じり 犬の左心礼、い組織fl＼~
a.心 ・心膜聞の癒ノ首さじには多数の新生 b. { . If）事l保l土良〈保泌さjL乏J(fl性1iJ後（土t認められたい．
J(l管がみられみ． ｛トIE. · ；~色， ー10 I H. l・:. 'i~色， 70x' ¥ . :23犬）





葬薄化している. (H. E. ・i＂色， 2×，＼，IJ. 18犬）
b.心筋｝，dii：こは炎症性以応を示す細胞hWJがみ
られる. <H. E. ；~色， 28 × 1 ¥.o. 18）乙j
の党j主の託lJ)"CJ e）色素またはアイソトー "ldi'：；市上




たは綜合的に判定したものであり，＂ J' c），《IJ 7fcびeJ










:1!1.;i＇.：法問iの心筋l こ＇~Ifす影響を， ltl： も直接的に1e)1hlー す
るたh 心筋の組織駿再三1：の変動を pola rngra phによ
って.i二儲に追及し， Hl~iによって Iぐぐ入または ECぐλ
を介して心筋ぶ ＇.~~.：位される状珪をj准めたいとよしたの
である．その車内果，対imの .f!\fo、処 ll"r＇正＇ii~ えの左冠動脈自Ii
下1r伐J)1(:L;在を遮断す石とp 支配域の心筋lt ,:・Gr.Ifなさ
冠不全に対するCardiopericardiopexyの効果に関する研究 125 





















































































































































で11~ も強＜ I CPPが施行された正常犬においても同様
に心筋病変が著明であった. GCJ犬では著明な乏I仇性
病変は以外に少なく， CPPが路行された c;oたでに
乏l血性病変は殆んど認められなかった．
以上の結果から CPPは冠不全に対して有効的に
働く術式であることが，実験的に立証された．
（文献は第1編 択尼に記載）
